



Morphological evaluation of physical power based on the running 





　This study proposes a morphological evaluation of physical power based on the 
running speed of male and female long-distance runners who participate in high school 
ekiden （long-distance relay） competitions. 
　The study targeted 454 boys and 345 girls from the schools representing the 47 
prefectures that participated in the 61st （men’s） and 22nd （women’s） national high 
school ekiden competition. The data collected from each runner includes their height, 
weight, and their 5,000m running time record （for males）, and the 3,000m running time 
record （for females）.  
　The surface area of the body （: S, cm2） was calculated using Fujimoto’s method 
derived from height and weight （: W, g）, and the specific surface area of the body （: s） 
was calculated by the rate of body surface area to weight.
  As a result, 
　　　　　　　　　　　　　　　power/s= 22.3s−3.11
was obtained by males, and 
　　　　　　　　　　　　　　　power/s= 28.4s−2.76
was obtained by females. 
  Also, for males, the theoretical formula  
　　　　　　　　　　log（power） = −1.1428･logS＋1.5372･logW









  It suggests that the theoretical value of physical power evaluated by running speed 
obtained using theoretical formula of high school long-distance runner’s can be used to 
evaluate the actual value of physical power.
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male（5,000m run, n=454） female（3,000m run, n=345）
mean S.D. C.V. mean S.D. C.V.
Height（cm） 169.49 ± 4.90 2.89 158.34 ± 4.64 2.93
Weight（kg） 53.23 ± 3.98 7.47 43.68 ± 3.65 8.36
s 0.293 ± 0.009 3.17 0.313 ± 0.012 3.83
running time（sec.） 895.5 ± 26.9 3.00 593.9 ± 26.4 4.45
speed（m/sec.） 5.59 ± 0.17 2.98 5.06 ± 0.22 4.35
power（kgm/sec.） 297.5 ± 23.5 7.90 220.9 ± 19.3 8.74









s ＝ 22.3s−3.11，女子でPower/s ＝ 28.4s−2.76であった。
　各選手のpowerを体表面積（S, cm2）と体重（W, g）を用い，Funaki and Mino （1974，
1976a，1976b）の式
　　　　　　log（Power） = ks･logS−kw･logW,（ks, kw : const.）･･･（１）
の定数を求めたところ，式（２）および式（３）が得られた。




　　　　　　男子：log （Power） = −1.1428･log S＋1.5372･log W ･･･（２）
　　　　　　女子：log （Power） = −0.8285･log S＋1.2434･log W ･･･（３）
　この導き出された式（２）および式（３）から求めたパワーの理論値（calc.）と実測値
（obs.）との間には，図２に示したように高い有意な相関（男子：r = 0.888, p<0.001；女子：







Range n % n %
  male
1.5 ≦ SDE 0 0.0 45 9.9
0.5 ≦ SDE < 1.5 60 13.2 116 25.6
−0.5 ≦ SDE < 0.5 332 73.1 138 30.4
−1.5 ≦ SDE < −0.5 62 13.7 100 22.0
SDE < −1.5 0 0.0 55 12.1
454 100.0 454 100.0
  female
1.5 ≦ SDE 2 0.6 19 5.5
0.5 ≦ SDE < 1.5 64 18.6 106 30.7
−0.5 ≦ SDE < 0.5 225 65.2 122 35.4
−1.5 ≦ SDE < −0.5 52 15.1 63 18.3
SDE < −1.5 2 0.6 35 10.1


















































最大酸素摂取量や無酸素性作業域値などの生理学的評価（Costillら, 1973. ; Daniels, 1985）
である内的環境，走動作など技術的な評価であるバイオメカニクス的評価（Cavanagh 













































１ .　比体表面積（s）とパワーについて，log sとlog （Power/s）との間に右下がりの直線
関係が認められ，男子ではPower/s = 22.3s−3.11，女子ではPower/s = 28.4s−2.76が得られ
た。
２.　パワー（Power : kgm/sec.）は，体表面積（S : cm2）と体重（W: g）との間に
　男子では，
log （Power） = −1.1428･log S＋1.5372･log W
　女子では，
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